









A Analysis of the Adjustment E®ects
of Financial Resources through Local
Allocation Tax Grants after 2000
高　林　喜久生 　
If local tax revenues are short of the expenses required for
local governments to provide ordinary administrative services, the local
allocation tax grants compensate the shortage. The purpose of this paper
is to investigate the changes of adjustment e®ects through the local
allocation tax grants after 2000 by using King's measure and Theil's
measure. The local allocation tax grants have very strong adjustment
e®ects and reverse the order of the ¯nancial resources before and after
the adjustment. However, the system changes to the grants after 2000
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税の全額（平成 26年度から）とされている。また、地方交付税は、普通交付

































































上で第 2・3次産業就業者比率の高い都市Ⅳ-3類型（2次 3次 90%以上で 3次
以上 65%以上）を取り上げ、町村グループの代表として町村Ⅲ-0類型（人口













2) 本稿では、市町村について 2015 年度現在（1718 市町村）を基準とし、2000～2015 年度に合
























ᆺࠉ㢮ཱྀࠉே 3 2 1 0
   
   
137,899 148,019 116,934 148,089
216,991 246,334 283,847 279,355
143,548 155,469 128,099 136,624
211,304 230,100 252,656 229,252
155,630 154,890 155,533 㸫
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数値は " = 0の場合に相当し垂直的公平を無視した場合の財政調整後のキング














図表 5 　キング尺度の計測（市町村/2015 年度）　その１
0.0 0.5 1.0 2.0 5.0
0.0 0.0000 0.0000 0.1841 0.3222 0.5082 0.7436
0.5 0.0451 0.0895 0.2575 0.3895 0.5773 0.8321
1.0 0.0793 0.1603 0.3163 0.4433 0.6309 0.8924
2.0 0.1395 0.2597 0.4029 0.5251 0.7112 0.9503












きく変わらない。例えば、" = 1:0、´ = 1:0の場合のキング尺度は 0.4433で
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図表 7 　キング尺度の計測（市町村/2015 年度）　その２
0.0 0.5 1.0 2.0 5.0
0.0 0.0000 0.0000 0.1833 0.3209 0.5064 0.7420
0.5 0.0451 0.0866 0.2546 0.3867 0.5745 0.8302
1.0 0.0793 0.1552 0.3118 0.4394 0.6280 0.8913
2.0 0.1395 0.2519 0.3968 0.5206 0.7097 0.9516





図表 8 　キング尺度の計測（市町村/2015 年度）　その３
0.0 0.5 1.0 2.0 5.0
0.0 0.0000 0.0000 0.1839 0.3220 0.5082 0.7441
0.5 0.0451 0.0844 0.2530 0.3855 0.5742 0.8308
1.0 0.0793 0.1519 0.3089 0.4369 0.6261 0.8905
2.0 0.1395 0.2485 0.3930 0.5163 0.7046 0.9482











































ある一般財源について、" = 0、´ = 1:0のケースについてキング尺度の推移を
見たものである。これは財政調整に伴う水平的不平等度の推移を示しており、
財政調整前と財政調整後での財源の順位逆転効果がどのように推移したかを示















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ஏ๏ި෉੭͹Ϋϱήऊౕʤε=0ɼη=1.0ɼࠪ໪੟ʥ
（出所）総務省『市町村決算状況調』より作成。
5) 高林（2005）で取り上げた 1977～2000 年の期間では、キング尺度（" = 0、´ = 1:0）は









ある変数のベクトルW = (W1;W2; :::;Wn)に対して、


















いま、所得変数W がその構成要素 X、Y、Z の合計からなるものとする。
そしてそうしたデータの組合せを持つサンプルが n個あるものとする。この
とき、第 i番目のサンプルについては次の (3)式が成立する。
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このとき、各変数の平均値を ¹W、¹X、¹Y、¹Z とすると
¹W = ¹X + ¹Y + ¹Z (4)
変数Wi に関する T (W )は次のように表せる。





















































































































































図表 11 　 1 人当たり一般財源に関するタイル尺度の分解
䜴䜶䜲䝖 ‽䝍䜲䝹ᑻᗘ 䜴䜶䜲䝖 ‽䝍䜲䝹ᑻᗘ 䜴䜶䜲䝖 ‽䝍䜲䝹ᑻᗘ
2000ᖺᗘ 0.328 -0.149 0.029 0.026 0.643 0.336
ᐤ୚ᗘ
2001ᖺᗘ 0.342 -0.141 0.030 0.031 0.628 0.332
ᐤ୚ᗘ
2002ᖺᗘ 0.352 -0.136 0.032 0.034 0.616 0.330
ᐤ୚ᗘ
2003ᖺᗘ 0.358 -0.135 0.035 0.046 0.607 0.339
ᐤ୚ᗘ
2004ᖺᗘ 0.366 -0.123 0.042 0.034 0.592 0.332
ᐤ୚ᗘ
2005ᖺᗘ 0.365 -0.124 0.047 0.016 0.589 0.331
ᐤ୚ᗘ
2006ᖺᗘ 0.370 -0.106 0.054 -0.004 0.576 0.331
ᐤ୚ᗘ
2007ᖺᗘ 0.398 -0.117 0.026 0.149 0.576 0.348
ᐤ୚ᗘ
2008ᖺᗘ 0.386 -0.132 0.027 0.122 0.588 0.366
ᐤ୚ᗘ
2009ᖺᗘ 0.366 -0.146 0.026 0.127 0.608 0.379
ᐤ୚ᗘ 0.003
2010ᖺᗘ 0.347 -0.148 0.025 0.141 0.628 0.374
ᐤ୚ᗘ 0.004
2011ᖺᗘ 0.339 -0.144 0.024 0.151 0.637 0.353
ᐤ୚ᗘ
2012ᖺᗘ 0.330 -0.165 0.019 0.164 0.651 0.400
ᐤ୚ᗘ
2013ᖺᗘ 0.334 -0.164 0.018 0.161 0.648 0.394
ᐤ୚ᗘ
2014ᖺᗘ 0.344 -0.153 0.018 0.164 0.639 0.374
ᐤ୚ᗘ
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